Tuberculous Epididymitis after Bacillus Calmette-Guérin Intravesical Therapy : A Case Report by 宇野, 正志 et al.
Title BCG膀胱内注入療法後に発症した結核性精巣上体炎の1例
Author(s)宇野, 正志; 沼崎, 進; 加藤, 伸樹; 頴川, 晋









宇野 正志1，沼崎 進2，加藤 伸樹1，頴川 晋3
1神奈川県立汐見台病院泌尿器科，2立正佼成会附属佼成病院泌尿器科
3東京慈恵会医科大学附属病院泌尿器科
TUBERCULOUS EPIDIDYMITIS AFTER BACILLUS CALMETTE-
GUÉRIN INTRAVESICAL THERAPY : A CASE REPORT
Tadashi Uno1, Susumu Numazaki2, Nobuki Kato1 and Shin Egawa3
1The Department of Urology, Kanagawa Prefectural Shiomidai Hospital
2The Department of Urology, Kohsei General Hospital
3The Department of Urology, Jikei University Hospital
We describe a case of tuberculous epididymitis following Bacillus Calmette-Guérin (BCG) instillation in
a 79-year-old man. He had received transuretheral resection of bladder tumor in Sep 2009. Histopath-
ological diagnosis was urothelial carcinoma, high grade, pTa and pTis. To prevent recurrence, he received
maintenance therapy for Feb 2010-May 2011 after eight weekly intravesical instillation of BCG. Skin
fistula with discharge in the left scrotum occurred in Sep 2011. Treatment with levofloxacin was not
effective. Therefore, we performed bilateral orchiectomy (he had hormone therapy of prostate cancer) and
left scrotal skin resection. Histopathological examine showed tuberculous epididymitis. He had no signs of
recurrence 2 years postoperatively and has not received any anti-tuberculous chemotherapy.
(Hinyokika Kiyo 60 : 291-294, 2014)
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患 者 : 79歳，男性














口後部に径 5 mm の非乳頭状広基性腫瘍を認め切除
（○1），後壁から右側壁にかけて広範囲に発赤・粗造病
変認め，可及的に切除した（○2）．病理結果は，○1 は
UC，high grade，pTa，○2は UC，high grade，pTa and
pTis であった．




発所見は認めなかった．尿細胞診は class III であっ
た．
引き続き，維持療法（東京株 80 mg) を施行した．
週 1回注入 2セットを2010年 2，5，12月，2011年 5
月に施行，この際も副作用としては 37°C 台の発熱を
一過性に認めるのみであった．2011年 5月の膀胱鏡検




精巣上体尾側に直径 20 mm の圧痛を伴わない硬結を
認めた．精巣上体尾側上の陰嚢皮膚の一部が開口して
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Fig. 1. Ultrasound showed hypoechoic, 26×10 mm
mass (arrow) at the bottom of the left scro-




Fig. 2. Histopathologic examination showed granu-





外来受診時検査所見 : 血液検査 : WBC 6,800/μl，
RBC 361× 104 / μ l，Hb 14. 1 g/dl，Hct 39. 8％，Plt
27.6×104/μl，Cre 0.84 mg/dl，Na 141 mEq/l，K 4.7
mEq/l，AST 15 IU/l，ALT 16 IU/l，CRP 0.04 mg/dl．
尿沈渣 : RBC＜1/hpf，WBC＜1/hpf．
尿培養検査 : 陰性．




胸部X線検査 : 異常所見なし．胸腹部 CT 検査 : 肺
野および両側腎に異常を認めなかった．
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Table 1. Summary of the reported cases of tuberculous epididymitis after BCG intravesical therapy for bladder cancer







永吉ら5) 1994 陰嚢内容腫大・圧痛 右 2カ月 INH : 7日 精巣上体
RFP，INH，EB : 36カ
月
諏訪ら6) 1998 陰嚢内容腫大・疼痛 左 18カ月 なし 陰嚢内容
RFP，INH，EB，SM :
6カ月
岡留ら7) 2002 精巣上体の無痛性腫瘤 両側 4カ月 なし 精巣上体 なし





重原ら9) 2005 陰嚢内容腫大・疼痛 両側 15日
RFP，INH : 1 カ
月
右陰嚢内容，左精
巣上体，両側皮膚 RFP，INH : 6 - 9カ月
小泉ら10) 2008 無痛性陰嚢内硬結 左 5カ月 なし 陰嚢内容・皮膚
RFP，INH，EB : 9 カ
月
原田ら11) 2010 陰嚢内容腫大・疼痛 右 21日
INH，RFP，EB :
7日 陰嚢内容・皮膚
RFP，INH，EB : 2 カ
月
水野ら12) 2010 陰嚢内容腫大・疼痛 左 7日
INH，RFP，EB :
1カ月 陰嚢内容 RFP，INH : 3カ月
上阪ら13) 2011 陰嚢内容腫大・疼痛 左 3カ月
INH，RFP，EB :
2カ月 陰嚢内容・皮膚 RFP，INH : 4カ月
羽田ら14) 2012 無痛性陰嚢腫大 両側 5カ月 RFP : 不明
両側陰嚢内容，左
皮膚 なし
辻岡ら15) 2012 無痛性陰嚢腫大 左 7カ月 なし 陰嚢内容
RFP，INH，EB : 4 カ
月
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